












When acquiring the information on the curve surface by a camera, curved surface distortion
occurs on the captured image. According to this distortion, the accuracy of image matching
and the OCR ratio get down. So we propose the method to reproduce planar surface image.
First, obtained image is divided into local small regions which are assumed as planar ones,
and is analyzed in order to obtain the 3D surface shape information. Then, local regions are
transformed according to a perspective projection with estimated 3D surface shape. Each local













































































































つにまとめた 3  3の行列で表す透視投影変換パ
ラメータであり，次のように表現する．
Hm =













の横方向に X 軸，縦方向に Y 軸，対象面の法線



















































u = f(x; y)
v = g(x; y)
対象平面の 1画素の面積を 1  1の単位画素と考
え，この画素面積が透視投影されたカメラ画像で
は Px  Py に変化しているとする．この面積の変
化により画質がどのように変化しているかを数値
的に把握することができる．これを局所領域解像
度率 ARR(Area Resolution Ratio) として画質の
指標とした．数式で表すと式 (3)のようになる．
ARR = Px  Py (3)
カメラ画像中に存在する平面の画素 (x; y)の横幅
Px と画素の縦幅 Py は，式 (4),(5)に示すように，
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(h11h32   h12h31)y   h13h31 + h11h33




(h21h32   h22h31)y   h23h31 + h21h33




(h12h31   h11h32)x  h13h32 + h12h33




(h22h31   h21h32)x  h23h32 + h22h33












































行ったものを図 10 に示す．SfM(Structure from
Motion)[7][8]よる形状推定を用いた平面化処理を




















































スキャナで読み込んだ画像 (図 12) 94:5%
平面対象を撮影した画像 (図 13) 83:6%
提案手法：平面化処理画像 (図 14) 53:9%
提案手法：高画質化処理画像 (図 16) 61:7%
図 7: 入力画像 1
図 8: 入力画像 2
図 9: 入力画像 3
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図 10: 提案手法による図 7の平面化画像
図 11: 従来手法による図 7の平面化画像
図 12: スキャナによって読み取った画像
図 13: 平面の対象を撮影した画像
図 14: 図 8の平面化画像
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